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   A 62-year-old man with advanced gastric cancer was admitted with a swelling of the left scrotum. 
He had undergone subtotal and total gastrectomies 10 and 5 years earlier, respectively. A hard mass 
was palpated along the left spermatic ord associated with a hydrocele testis. A left high  orhiectomy 
was performed. Multiple small nodules were noted on the surface of the tunica vaginalis. Also, a 
tumor in the spermatic ord was present at the level of the internal inguinal ring, protruding into the 
peritoneal cavity and adherent to the colon. Peritonitis carcinomatosa was recognized. Histo-
patological diagnosis was tubular adenocarcinoma showing extensive vascular invasion, consistent with 
a metastasis from gastric cancer. 
                                            (Acta Urol. Jpn.  43: 429-431, 1997) 






















左 陰嚢 は超 鶏卵 大に腫 大 し,透 光性あ り,ま た左精
索 に沿 って下腹壁 に弾性 硬の腫 瘤 を触知 した.そ の他
一 般 身体 所 見 に異常 を認 めず 表 在 リンパ 節触 知せ
ず
直腸診 にて前立腺の頭側 に硬い腫瘤 を触知,前 立腺
自体 には異常 所見 を認めず
検査成績:一 般血液生化 学,血 算 に異常 を認 めず
検 尿;尿 糖(一),尿 蛋 白(一),pH8.0,尿 潜 血
(一),尿沈渣 に異 常 所 見 を認 めず 腫 瘍 マ ーカー,
CAI9-9110U/ml(正常値37U/m1以 下),CEA(癌
胎 児 性 抗 原)5.Ong/ml(正常 値5.Ong/ml以下),
AFP(alphafeto-protein)2ng/ml(正常値10ng/ml
以下).
超音波 断層 像で は水腫壁 に結節状 の小腫瘤 が散 見 さ
れた(Fig.1)が,精巣 は形態,内 部構 造 と もに異 常
所 見はみ られ なか った.
入院後経過:1996年6月25日右 鼠径部 よ り肝動脈動
注 ポー ト挿 入 これ よ り5-FU(5-fluorouracil)1,000



























結節がみ られたが,精 巣は外観上明 らかな異常はな
く,固有漿膜腔 と腹腔 との交通性はみ られなかった
(Fig.2).




た.精索内のリンパ管,静 脈 ともに脈管侵襲が強 く,
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との連続はな く,また固有漿膜腔と腹腔 との爽通性 も
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